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A 23-year-old man had noticed a painless mass on the dorsal aspect of the 
right foot for the past one and a half years. 
This tumor, which was found to be arising from metatarsophalangeal joint 
capsule of the second toe, was removed. 
Microscopically the tumor was composed of mononuclear cels, fibrous bands, 
giant cels, xanthoma cells and blood pigment. 
The tumor coulcl be divided into a number of lobules by fibrous bands which 


















既往歴：幼少時p 気管支l憐息、があったがI 7才以後 脹，癒痕p I貨蕩等の異常所見は伴わない．そして右足
治癒している. 18才の時p 虫垂切除． 第2祉の背屈運動が軽度に障害されている．触診によ
家族歴：特記すべき事項はない． り局所熱感は証明されずp 腫脹に一致しでほぼ胡桃大
現病歴：入院約3年前p 右足背部第2fil基部の皮j萄 の麗癒をふれるがp 腫痛の境界は明瞭であり，表面は
が赤くなり圧痛があったがp 局所の腫脹はなく，打撲 結節状，硬度は弾性硬，皮鳴からは容易に移動出来る
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